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  Twenty testicular tumors were experienced at the Department of Urology， Nagoya National
Hospital during six years， 1963 to 1968．
  1． lncidence ： Male urology patients during the same period numbered 8，841， and O．23 per
cent of which were testicular tumors．
  2． Age：The youngest patient was 13－month－old， and the oldest 60 years． Seven of 20
cases were seen in boys under the age of 15．
  3． Affected side： Right side 11， left side 9．
  4． PathohiR．tology ： 12 semninoma， 1 serninorria．embryo’nal carcinoma・teratoma， 3 immature
teratoma， 2 mature teratoma， 2 embryonal carcinoma．
  5． Treatment ： 13 orchiectomy plus irradiation， 7 orchiectorny only．
  6． Prognosis： As of January 31， 1969， all the cases are alive． Five of them were followed





























































症例 年 令 患側 初診年月日 症状発見より           主初診までの期間 訴          腫瘍の重さ初診時の転移             （g） 治 療 転 帰 組織学． I診．断
1 32 右 1963．2．20 20日 無痛性腫脹 無 63 除睾 術厲ﾋ線療法
1969．ユ．31現在
@ 生存 Seminoma
2 38． 左 1963．6．22 4日 〃 〃 59 〃 〃 〃．
3 42 〃 1953．11．7 7日 〃 〃 65． 〃 〃 〃
4 34 右 1963．11．1 3カ月 〃 〃 83 〃 〃 〃
5 27 左 ユ963．9．27 1ヵ月 〃 〃 60 〃 〃 〃
6 45 右 1964．IO．3 20日 〃 〃 55 〃 〃 〃
7 30 〃 1965．3．15 5ヵ月 〃 〃 60 〃 〃 〃
8 60 左 1965．11．5 6ヵ月 〃 〃 860 〃 〃 〃
9 28 右 1966．8．23 3ヵ月 局所圧痛，腫脹 〃 60 〃 〃 〃
10 26 〃 1967．8．2 6カ月 無痛性腫脹 〃 64 〃 〃 〃
11 27 〃 1967，10．7 2ヵ月 〃 〃 69 〃 〃 混  合  型
12 31 ．〃 1967．9．7 6ヵ月 〃 〃 62 〃 〃 Seminoma
13 31 左 1968．2．1 1ヵ月 ク 〃 60 〃 〃 〃 ．
14 12 〃 1966．1．26 11年 〃 不   明 27 除睾術 〃 InlmatUre teratOma
15 1年2ヵ月． 〃 1965．11．15 4ヵ月 〃 〃 20 〃 〃 耳mbryonal carcinoma
「16 1年3ヵ月 右 1966，12．28 8日 〃 〃 18 〃 〃 Mature teratoma
17 1年7カ月 〃 1967．6．9 2カ月 〃 〃 20 〃． 〃 IrnrnatUre teratOnユa
i8 2 〃 工968．8．12 6カ月 〃 〃 ．26 〃 〃 〃
19． 1．年〔7ヵ月 左 1968．9．2 玉ヵ月 〃 〃 23 〃 ．” Mature terat．o士na










  Fig． 1 Case 4 ： serninorna
            蝉
Fig． 3 Case 11 ： embryonal carcinoma十tera－
torna十（seminoma）
Fig． 5 Case 15 ： ernbryonal carcinoma
   Fig． 2 Case 8： seminorna
 Fig． 4 Case 11 ： embryonal carcinoma十（tera－



































bryonal carcinomaが1例， embryonal ca「cinoma























































































           Reticulum cell sarcorna




      MUIIerian vestige， （‘‘Neben－Milz”）
ではseminoma 21例， embryonal carcinoma
11例，teratoma 2例，混合型10例であり，昭
和大学21）の14例ではseminoma 10例， em－
bryonal carcinoma 1例i teratocarcinoma 1
例，sarcoma 1例，混合型1例であった．われ
われの20例ではseminoma 12例， e皿bryonal

















































































存率はseminoma 89．5％， adult teratoma 61












1例，embryonal carcino皿a 2例， immature
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